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AReviewoftheLiterature
Definitions　of　Eng1ish　Technica1
　　　　　　　　　　　　　　　　and　Scientific　Writi㎎
Yoshiaki　Shinoda
　　　　In　this　IT　age，w」e　must　define　what　comprises　technical　and
scientific　writing（TSW）and　grasp　the　gemine　meani㎎in　order　to　use
it　to　teach　Japanese1earners　in　this　fie1d．　Even　though　Japan　surpass－
es　many　cther　nations　in　modern　technolo鮒，the　terms　used　to
represent　deve1op｛ng　techno1ogy　have　not　been　clarified　in　Japan．
This　is　because　even　if　this　fie1d　is　important，instruction　about　this
fie1d　is　more　narrowly　focused　thaIl　it　is　abroad　because　there　are　few
proper　instructors　in　this　fie1d　in　Japa瓜．
　　　　Many　professors　and　authorities　define　TSW　in　various　ways．
The　defi皿itions　are　designed　to　he1p　fa皿iliarize　us　with　TSW　from　tbe
▽iewpoint　of　culture　that　produces　the　definition．　Then，the　first　step
is　to　seek　for　proper　teachi㎎areas　for　TSW　based㎝the　definitions
of　TSW　provided　by　native　speakers　of　Eng1ish．In　this　artic1e，I　seek
the　proper　area　to　teach　E㎎1ish　TSW　toJapanese1eamers　in　this　fie1d
through　the　various　definiti㎝s　by　authorities　of　E㎎1ish　TSW，We
find　examples　of　E㎎1ish　TSW，but　where　are　the　examples　of　technical
communication　found？　Is　technica1communication　on　computers？　Is
technical　communication　in　a　research　paper？　工s　technica1commu’nica－
tion　a　form　oi　speech？　These　quest．ions　caエinot　be　an－swered　easi1y」or
quick1y－　This工s　the　reasonエnany　books　in　this｛ield　provide　a　w・ide
array　of　tit1es　that　are　recoglユi2ed　as　reference　works．　In　this　paper，
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皿iore　than　thirty－five　different　tit1es　are　given，and　through　these　books
and　Iiterature　in　this　field　indicate　the　three　major　categohes＝subject
」㎜盆tter■inguistic　approach，and　thought＿process　approach．　There　is．
h〇一wever，no　c1ear　consensus　i血the　fiel　d　about　the　areas　and血．ethods
of　inst＝mction．　However，if　I　summarize　what　I　ha▽e　acquired　while
studyi㎎TSW　in　the　United　States，the　fo1lowing　points　shou工d　a1棚y§
be　kept　in　Inind：headin9，Purpose．s1mimary，audience，selection　of
data苛crganization　of　paragraphs，apPropriate　pa1r’agraph　pattern§，、c1ear
sentences，apPropriate　choice　of　words，▽isua1s，and　forlI＝at士ing．
1　0verview
　　　　The1leed　for　definition　a－ways　arises　when　ambigu．ous　and　com＿
p1ex　terms　are　introduced，This　situation　describes　weu　the　current
state　of　」meaning　in　relation　to　the　i：erm　“technica1　and　scientific
writi㎎、討Authorities　define　TSW　in▽arious　ways，So血e　sense　of　the
ra㎎e　of血eani㎎comected　with　TSW　can　be　gotten　from　the　titles　of
texts　used　in　the　field．　Sample　titles　include：
β伽伽・・α〃丁召伽肋ば惚脇，E惚伽θ伽g肋g脇，E佃吻γ｛惚
W棚惚，肋4肋伽’励g伽㈱，肋ψs3㎞1τ励πな〃W洲犯g，R2一
卿W柳初8，1～吻材伽8ア励伽σ1地伽㎜ε肋，∫肋舳σ〃肋勿脇γ一
初g0㈱伽〃勿化α歩伽，∫6狛π召α勿d　τ26免初ω1Wγ砺初g，S6杉批狽k　C榊一
肋〃妨6砿伽，∫o｛脇サ伽Eκg1応ん，∫o｛2柵炊α例d　T2桃〃cα1C’伽物仇妨6α一
多帆∫肋〃伽ω肋丁2伽伽1E惚脇，∫油〃伽α肋肋肋6α1
Pψ㈱，∫肋械炊励丁2伽なαlw械｛惚，∫壬舳肋κザ丁肋桃切
E閉創ゐ苑，T2cん勿をωα勿δB切∫｛惚s3W〆’ケ伽g，Tθ6ん％加α互C吻刎刎妨6α舌肋，
Tκκ〃6ω　　C伽召s榊を吻θ，　τ勿加〃をα1　E幽官肋籔，　Tκ尻〃伽1．E〃8κ∫ん，
Tθ6κη北ωα肋1〕折ψss伽α10舳刎〃〃θαf伽，τθ6ん〃北〃1～θ卿Wγ批伽g。
丁鮒み勿なα工肋棚例g，τε肋械犯1W〆f初gα〃C㎞〃刎仰柘αオ伽，T6肋犯をα1
榊物脇〃ψs曲伽10㎝刎舳伽〃㎞，伽肋｛・α1榊榊g伽∫o一
・伽∫・｛脇鮒∫，肋肋｛oα妙一倣伽肋碗仇g伽E惚伽2γ惚棚∫c｛一
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舳2，W彬梅〃∫幽㈱α〃T2幽伽伽馴，W洲例星〃丁彦6伽づ6α1
〃ψ∫8㎞，W榊惚〃丁励伽伽伽，W伽㏄g伽伽τκん伽αl　F刎必，
榊伽8∫肋励炊肋g1舳，榊舳9丁召伽｛6α1ルκ61召8，andW棚仇g
τ肋官W㎡晃8．
　　　　丁伽Cα励〃g2五仰c肋肋げ丁加肋g1舳工α〃9㎜gθ（ユ995）does
not　speak　of　“‡κん犯北α1〃〃砿｛伽g，”　“ヱ召oん刎なα1α〃d　86伽‡碗6　〃｛〃拠g，”　or
“広召6ん〃づ6α1　60榊刎〃〃伽αま伽，“　but　inc1udes　instead　entries　fOr　”∫む｛2㏄サ砺6
1≡：仇g1兆〃1and“1≡：〃g〃∫ん伽∫6㎞彦α”T2cん例010紗‘E∫7リ．”
　　　　　What，then，is　technical　and　scientific　writi㎎？If　there　is　no
miversa1ly－shared　defini虹on　of　TSW，what　are　so皿e　main　points
general1y　agreed　on　by　practitioners？Fred　H，Macintosh（1975，23＿33）
suggests　that　we　shou1d　define　TSW　by　collecti㎎many　pieces　of　TSW
and　finding　the　characteristics　they　share，and　he　1ists　about　forty
different　purposes　and　forms　of　TSW．Is　there　a　genera1consensus　in
the　field　on　these　forty　items？More　to　the　point，how　should　TSW　be
understood－and　approached－by　nonnative　speakers　of　English？
That　is，does　the　fie1d1end　itself　to　study　and　app1ication　by　native
sp．eakers　and　nonnative　speakers　in　a　simi1ar　manner？　Becoming
familiar　with　TSW　from　the　viewpoint　of　cu1ture　may　prove　instruc－
tive．Teachi㎎TSW，after　a11，is　not　a　cultural1y　neutra1act，Instructors
and　students　alike．mak」e　sen」se　of　and　use　TSW　in　the　context　of　their
own㎝ltures．How　do　native　speakers　of　Eng1ish　approach　TSW？
How　do　nonnative　speakers　approach　the　fie1d？　Some　inquiry　into
these　questions　can　he1p　TSW　instmctors　in　Japan㎞ow　bow　best　to
，help　students　co．nceptualize　and　become　acti▽e　participants　in　the　fie1d，
2　　N3価▼e－Spe3kers・of－Eng1ish　ApProa6h
．2．1　　IIlt㎞uctiOm
　　　　How　is　TSW　mderstood　by　native　speakers，in　particular　in　the
U皿ited　S．tates　a止nd　i皿Ohe　Un－ited　Ki㎎dom？What　com皿on　grom」d　is
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there　anユong　native　speakers　in　defining　the　field？
　　　　W．Ear1B・ritton（1975）di∀ides　TSW　into　four　categorie§：subjeet
matter，　lin．9uistic　apProach，　type　of　thought　process，　and　purpose
（9－14）．
　　　Joseph　Dagher（1978）distinguishes　technical　com皿．unication　fro㎜
other　types　of　co血」munication　as　fo11ows；
Generえl　com㎜unic盆ぜon　is　the　use　of　effecti〉e1anguage　to　express
a血es§age　to　achieve　a　predetermined　purpose．Techn．ical　comnm一
血ication　is　the　use　of　effeq主i▽e　language　to　express　a　cσ刎刎θク6｛α互，
伽∂伽切α1，〃36｛刎舌砺を皿essage　to　achieve　a　predetermined　purpose
（italiCSinOrigina1）（ユ）一
His　definition　contains　three　mai血elements：1anguage，message，and
predetermined　purpose．　Not　mentioned　is　the　importance　of　organiza＿
tion，rhetoric，or　syntax．
　　　　Kemeth　Houp　and　Thomas　Pearsa1l（1984）maintain　that　tech．nical
writing　incIudes　three　e1e血entsl
1．　A　proble1n　or　subject　m．atter　that　is　not　popu1ar　kn．ow1edge　but
　rather　is　specia1i宕ed　in　that　it　belongs　to　art，science，medicine，
　engineering，or　the1ike占
2，　Study，　in▽estigationゴ　observation，　analys王s，　experinlentatiOn．，
　and　measurement　to　obtain　accurate　and　precise　information
　about　the　prob1em　or　subject　matter，
3，　The　org’anizatio正i　aエid　presentatio血　of　the　infor血ation　thus
　gained　so　that　it　wi11be　c1ear　a．nd∫mea二nin4’u1to　the　person　or
　persons　for　who血it　is　in亡餉ded（4）．
Houp　an．d　Pearsan　give　examp1es　of　non－technica1writing　a血d　tech口ical
Writing1
3CO
Eκα妙12
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　　the　very　nice　plant皿y　moth－
er　had　on　her　tab1e　in　the　front
ha11．
　　in　a　shaft　of　ye1low　sun1ight，
a　white－flowering　begonia　in　a
red　clay　pot．
　　a　twelve－inch　begonia　prop－
agated　fr01n　a　three－inch　cut－
ting；age，42days、
37
　　　　　　　　C㎝1伽〃αη
Everyday，一homey　diction；much」
depends　on　the　reader’s
imaginatiOn，
Pictoria1，vivid，sensory；
“shows”rather　than“te11s　about．”
Specific，“technical”；factua11y
i forma ive．
　　　　　　　　　　　　（5）
Houp　and　Pearsall　conclu」de　that“．．、a　rePorter　of　technica1inforコ皿ation」
　　has　to　use　a1l　of　these’1anguages，’，．．to　convey。、．message　to」
intended　readers”（5）、　Like　Britton，they　em－Phasize　the　importance　of
subject　matter．B」ut　what　is　subject　matter？Even　if　we　cou1d　agree　that
“tech皿ic孕1”implies　‘’subject　matter，加is　there　agreement　on　which
subjects　are“technical”and　which　are　not？As　Gordon　Mi1ls，and　John
Walter（1986）point　out，“one　of　the　obvicus　characteristics　of　technica1
writing　is　its　technica1subject　matter，but　most　admitted1y　there　is　the」
difficu】ty　of　saying　precjse1y　what　a　tecbnica1subject　is”（5）．Houp　and
－Pearsall　a1so　suggest　the　importance　of　paragraph　construction，’vo－
cabulary，sente皿ce　stmcture，signs，symbo1s，formu1as，and　audience
analysis．　They　mention　little　rhetoric　or　thought　process，
　　　　Besid」es　s・ubject　matter，Mi11s　an，d　Waユter　speak　of　TSW　as　bei㎎
defined　by　the　fo11cw」ing　three　categories；
1．　to　be　char迅cteri包ed　」by　certain　for；naI　e1ements，such　as　its
　scientific　and　technical　vocabu1ary，its　u」se　of　graPhic包ids，and
　its　use　of　con－ve雌io蝸1rePort　forms．
2，　to　c◎n－vey　information　accu－rate工y．and　cc皿cisely　a口d　t］：le　ab一
30J
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　sence　of　any　atte皿1pt　to　arouse　emotion．
3．　to　be　invo1▽ed　in　the　tasks　of　description　of　mechanisms．
de・criptionof・p・・…s，・las・ifi・・tion・，・ndi・t・・pr・tati㎝（4－5）、
　　　　Da∀id　Dobrin（1983）defines　TSW　as　fo11ows：it　contains　specia1－
i2e〔1subject　inatter；scientific　and　technical　vocabulary　and　objective
sty1e；and　specific　rhetorica1modes　and　formats（24－2－246）、
　　　　M二arw　B・amett（1987）defines　TSW　as　mnfiction、」Bamett　defi㈱
it，at　one　extreIne，as　al＝iy　nonfiction，at　tlhe　other　extreme，as　a　high1y
acade血ic　writing’sty工e　used　by’scholars　in　various　sciences　for
scient疵c　papers　written　on工y　for　other§choIars，　And．to　eii」minate
most　com血on　com．m’un．ication　prob1ems，Bamett　sets　out　the　fo1lowi」ng
eight　basic　princip1es：
ユ、　Understand　the　reader．
2．　Know　the　purpose　of　each　report．
3．　Know　the　subject蛆atter．
4，　Organize　the」material．
5，Write　objective1y．
6．　Use　standard　Eng1ish．
7．　Use　correct　forlnat，
8，　Adopt　ethica1standard（5）．
　　　　Theodore　Sher皿an　and　Simon　Johnson（1975）Present　the　fo1lowing
views　on　the　field　of　study：
TechI1ical　communication　is　both　a　proce§s　for　and　a　profession　o｛
　　一presenting　infor血iation　and　repor旋　facts，Process，or　results　of
　　process　in　ter血s　fami1iar　to　a　we11－defined汕dience．
Technical　w’riting　tends　to双ard　objecti▽ity，often　fb11ows　carefu1
　　specifications，is　usuany　graphic　writi正ig，is　frequently　nu加eric、
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isoftensymbolic（7）．
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These　definitions　may　be　he1pful．But　it　is　fair　to　raise　the　question
a1〕out　how　clearly　and　precisely　they　distinguish　between　technica1
communication　and　technical　writing．
　　　　Wi11iam　Pfeiffer（1997）suggests　that“technica1writing　is　a　generic
term　for　a11written　communications　done　on　the　job－whether　in
business，industry，or　other　professions．”He　writes：“It　is　particular1y
identified　with　jobs　in　techno1ogy，engineering，science，㎞e　health
professions，and　other　fie1ds　with　specia1ized　vocabu1aries．　The　terms
technical　writing，professiona1writing，business　writing，and　oc－
cupational　writing　al1mean　essentially　the　same－writing　done　in
your　career”（7）、　Pfeiffer　presents　the　fo1lowing　main　characteristics
of　TSW：
・・Purpose：Gettjng　something　done　within　an　organization（com－
pletin．9a　prcject，Persuading　a　customer，P1easing　your　boss，
etC．）
・Your　knowledge　of　topic：Usua11y　greater　than　that　of　the　reader
・Audience：Often　severa1peop1e，with　differing　technical　back－
grounds
・Criteria　for　eva1uation＝C1ear　and　simp1e　organization　of　ideas，
　in　a　format　that皿eets　the　needs　of　busy　readers（7）．
Pfeiffer　co皿trasts　TSW　with　academic　writing：
！．　Tec．hnica1writing　has　a　practical　role　on　the　job，whereas
　acade皿ic　writing　aims　on1y　tc　disp1ay　your　kno・w1edge，
2，　Tech皿ical　w」riting　is　don」e　by鋤informed　writer　conYeyi．n，g
　needed　in－formatioユl　to　an　u、虹nformed　reader，w．h」ereas　acade．mic
　w・ri1＝ing　is　d⑪ne　by　a　stude皿t　as1earner　for　a　teacher　as　s◎urce
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of　know1edge（7）1
　　　　TSW　is　often　ai血ed　at　I皿a町reader§。whereas　academic　writi㎎is
oftξn　ai」1ned　at　a　sin．91e　reader昔
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊’＊’＊’」＊’＊
　　　　This　sam，pling　of　the1iterature　sheds　Iight　on　how　nati∀e　speak飲s
of　English　define　the　fie工d　of　study，　The　definitions　are▽arious　a」nd
c1ear1y　cover　a　ran．9e　in　their　scoPe，character，Precision，and　focus，
Yet　if　the　defin．itions　are　distil＝i．9口isbed　by　their　differences，they　a1so
do　share　co加mon」ground．　Three　eIe－ments　i」nclUded　in　man．y’defini＿
tions　are　s血bject　matter．　linguistic　apProach，　and　thougbt－Process
approach，　These　e1ements　are　discussed　further　be1ow，in　a　larger
review　of　the－iterature　which　includes　the　su．rv’eyi」ng　of　Inore　than
one－hundred　textbooks　and　sources　in　the　researc」h　iiterature．
2．2De行㎡逓oms　by　Subje6t」M3伽r
　　　　A1most　al1author寸ties　on　TSW　c1assify　it　by　subject㎜atter．In
total，one－h㎜dred　and　five　sources㎝TSW　were　exa血ined，Of　these
sources，seYenty－three（some　seventy　percent）contain　subject　ma｛ter　in
deiining’TSW
　　　　Joseph－Ulman　and　Tay　Gou1d（1972）wrote　that　TSW　requires“cne
certain　c1ear　specific　purpose　to　convey　infor皿iation　and　ideas　accu－
rate1y　and　efficient1y，specific　audience．and　franlework　for　the　parts’’
（5－6），　This　definition　is　rather　a11ibiguous，but　they　clear1y　target
TSW　as　subject　m．atter．
　　　　John　Mitche11（1962）used　the　term　“technica1conmlunication、加not
“technica1一柳riting，”and　obser▽ed　that“The　specific　formulas　of　techni－
ca1writing　are　prenユised　on　the　fact　tha亡technica1com血unica亡icn　is
essentia1ly　as“technica1”　as1＝he　amount　and　type　of　detai1it　contains｝
（2）．He　defined　TSW　asモhe　content　area（or　subject血atter）a§wen　as
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the　sty1e　and　audience．
　　　　Fred　H．Macintosh（1975，23－33）wished　to　impress　upon　Eng1ish
teachers　the　importance　of　thεvariety　of　TSW，and　listed　more　than
forty　different　purposes　and　forms　of　TSW，His　conclusion，however，
is　incomplete　because　he　mixed　pieces　of　technica1writing　with　those　of
non－technical　writin9．
　　　　Rebecca　E．Burnett（1994）explained：“technical　communication　was
defined　initial1y　as　writing　that　dea1t　primari1y　with　scientific　and
technical　fields；b1」t　subject　matter－a1though　certain1y　re1evant－
proved　to　be　insufficient　to　define　technical　communication．More
recent　definitions　focus　on　the　col1ective　characteristics　of　technica1
communication－characteristics　such　as　purpose，subject　matter，
approach，and　audience”（5－6）．With　minor　adjustments，these　charac－
teristics　apply　to　all　modes　of　TSW－whether　oral　presentations，
written　texts，or　visua1s．　The　fo1lowing　summarizes　the　co1lective
characteristics　Burnett　discusses、
Characteristic
P榊03θ
λ〃柘伽2
ル幼
〃ψ惚鮒伽
∫吻2cξ地肋
η㈱κ惚5∫
助卿α励
Gゆ肋3
　Explanation
informs亀nd　persuades
addresses　identified　readers　who　often　have　lI1u1ti－
p1e　needs
fu1fins　specific，identified　needs；materia1and　ap＿
proach　adjusted　to　audience　needs
recOgnizes　that　㎜ultip1e　interpretati0］＝is　are　POs－
sible
conveys　technica工aspects　of　any　field1adjusts　the
technica－content　to　the　audience
l〕ecomes　easi1y　dated
tries　to　be　straightforward；differentiates　opin」ions
fro瓜」verifiab1e　inforn工adon
cOnvey　cOntent；　aid　understanding　and　decision
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making’
often　uses　standard　for1Iiats　to　take　adva1＝1tage　of
audience　expeCtatiOns
uses　clear　and　direct　1anguage　wi亡hout　un」neces－
sary　　coInPIexity：　often　　uses　short－to－Inedim血一
1ength　sentences，subject－verb－object　word　order；
stylistica1ly▽aried　but　si加Ple
contributes　to　ease　of　reading（6）
　　　　Burnett’s　exp1a」nation　contains　proble血s．She　ignores　that　cata－
Io馴es，manua1s，and　research　papers　ha」ve　different　audiences、
　　　　工n　TSW，subject㎜atter　is　extreme－y　important。正ndeed，in　the
earユy　years　of　this　field，during　theユ950s　and　1960s，血any　scientists
and　engineers，not　Eng1ish　teachers，edited　textbooks　and　refere］〕ces　on
TSW　which　included　subject　mat亡er　in　science，en或neeri㎎，and　busi－
ness　to　improve　the　TSW　abi1ities　of　science　students（Blick1e　and
Passe7）、But　subject　matter　alone　dces　not　define　TSW，If　it　did，then
poetry，essays，an．d　noveis」wou工d　be　considered　TSW　if　they　dealt　with
the　sa血e　subject　matter　as　TSW、
2．3De舳紺㎝sbyLin釦s施A哩ma曲
　　　　Ninet」y－eight　books　out　of　the　one－hundred　and　five　sources　check－
ed（so血e　ninety－five　percent）contain1in馴istics　i皿def1ning　TSW
　　　　A－R．Moon（1961）wrote　thaピ’teachers　of　English　who　have　taught
in　coneges　of　technolcgy　and　technical　scllioc正s　k血ow　that　their　students
touch　the　ou亡side　world　at　I皿any　points，not　the　least　of　which　is　that　of
肚eratu・e”（3）、Moonco・eredchoiceofwo・ds，se搬nceprcble血s，
paragraph　deYe1cpment，　sty1e，　letter　柳riting，　and　oral　and　written
coInnmnication．s，while　not　includi血9subject　Inatter，functiona1En」91ish言
rh．etoric，◎r　audience，　Renecting　the　trends　of　the　agだat　the　beginni血g
of　TSW．he　quotes　several　lines　from　gr献witers1ike　Horace
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Wa1po1e，Char1es　Lamb，Percy　Bysshe　She11y，John　Keats，Char1es
Dickens（ユ0）．Ear1y　instructors　in　TSW　appear　to　have　fe1t　compelled
to　quote“great　writers”to　provide　their　works　with　a　sense　of
dignity，
　　　　R．A．Close（1965）lamented　the　poor　writing　ski1ls　of　science　and
technical　students　and　practitioners．　He　commented　about“scientific
Engiish’’＝“it　has　certain　distinct　characteristics　with　regard　to　vocabu＿
1ary，syntax，and　morphology’’（3）．
　　　　John　Kirkman（！980）focused　on　the　choices　of　vocabulary，phras＿
ing　and　sentence　structure　that　produce　readability．　He　presented
various　types　of　TSW　as　examples，and　used　evidence　drawn　from
surveys　to　demonstrate　the　stylistic　preferences　of　many　scienhsts　and
engineerS．
　　　　Michael　H，Marke1（1988，5－9）e㎜phasized　five　basic　characteris－
tics　in　relation　to　TSW：c1arity，accuracy，a㏄essibi1ity，conciseness，
and　correctness．However，these　are　important　linguistic　e1e皿ents　not
only　for　TSW，but　for　almost　a11pieces　of　writi㎎．
　　　　Robert　A．Day（1992）distinguished　creative　writing－poetry，
］love1s，dramas，and　essays－from　scientific　writing．　The　former
deals　chie刮y　with　feeユing，emotion，opinion，and　persuasion．According
to　Day，the　language　used　in　this　fie1d　uses　extraordinary　beauty　and
comp1exity，with　fascinating　metaphors　and　other　figures　of　speec．h－
The　latter　fie1d　emphasi2es　the　dispassionate，factua1recording　of　the
results　of　scientific　investiga士ions（1－5）．For　Day，TSW　shou1d　use
“P・osaicwordsofcertain㎜eani㎎，organi・edsi皿1p1yi皿toprecise
pbrases，clauses，sentences，and　paragraphs”（1－5）、　He　further　draws
a　distinction　between“scientific　writing”and“science　writing．”Day
notes：scie皿ti－fic　珊rjting　is　“writing　written　by　scientists　for　an　audi－
ence　of　scien」tists，whereas　science　writing　is　written　for　an　audience　of
nonscientists．Therefore　the　vocabulary，tone，and　comp1exity　of　these
two　types　of　writing　differ”（2）、　His　definition，however，m－is1eads以s
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3⑪7
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into　be1ieving　that　a　wri抗en　“ProposaI”　does　not　be1ong　to　scientific
writing二　〇n　scientific　or　technical　probIe㎜§，proposals　should　be
written　by　scientists，non－scientists，engineers，or　non－engineers．
　　　　D納d　Cryst註1（1995．ユ19）sur▽eyed　early　British　TSW　instruction，
He　noted　that　it　included　gra」一nn工」ar’and　sentence　structure．　He　found，
howe∀er，that　the　instruction　emphasized　vocabulary、　」The　distinctive－
ness　of　TSW，he　obs帥ed，1ies　in　its1ex，ic㎝、
2．4　De丘ni伍oms　by　Th①m主ht－Pro6ess　ApPr036ト
　　　　A口important　princip1e　in　coIm．mication　is　or9帥ization．TSW，
to　be　e土fecti∀e，　lnust　e加p1oy　§Pecific　organizational　elements　（e，9．
paragraph　structure．iogic，transitions）and　fo11ow　traditional　formats．
Detailed　strategies　are　required　for　selecting　and　arranging　lnateria1
within　the　discussi㎝of　technical　docments．TSW　is　highly　structured
writing．　It　is］a　kind　of　wri亡ing　which　usualIy　entails　m．uch
plaming’一forethought　and　ongoing’critical　assessment．TSW　is　the
product　of　careful　thinking，　Such　a“thought－process’’apProach　puts
an　emphasis　on　structure　and　reasoning　as　the　writer　invents，drafts，
and　editsl
　　　　Robert　Zetler，a　functiona1English　specialist，and　W．Geo㎎e
Cror」ch（ユ961）observed：“this　process　of　ana1ysis　an（i　orgailization　is
basic　to　any　kind　of　writing，but　good　technical　writing，in　particular，
needsto・estuponfi伽organizationoftho㎎hピ“（1）．
　　　　John　S．Harris　and　Reed　H，B1ake（1976）ca1led　for　a“technica1両
rhetoric　which　would　strive　for　prose　as　rigorous1y　objectiマe　and　c1ear
asthescie皿cethatitser▽es（23）．
　　　　Howard　Hirschhom（1980）focused　on　practical　ways　tc　write　the
specialized　docuI11ents　needed　by　modern　i血dustry，science，research，
and　teclinica1．m．anage血ent，He　provided　step＿by－step，detailed　pro＿
ced1ユres　for　achieving“亡echnicaI蜆rhetoric．
　　　　ユ．C，Mathes註nd　Dwight　Stevenson（1990）see　TSW　as　the　outco血e
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of　systematic　processes，They　suggest　that　the　format　a．nd　desig皿must
take　into　consideration　audience，purpose，the　role　of　writing　within
organizations，and　the　relevance　of　research　in　organizationa1behav－
ior．　They　suggest　tha士writers　need　to　approac］〕deliberate1y　and　to
prepare　systematically　effective　technical　documents．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊＊＊＊
　　　　Native　speakers　do　not　agree　on　the　definition　of　TSW．Indeed，
there　may　be　as　many　definitions　as　there　are　practitioners．　Pa－
rameters，aims，content－these　elements　of　the　field　are　not　universa1－
lyagreedon．Thefield，formtivespeakers，isinflux，InAG〃4θまo
Tθ6ん〃ω1W㌃棚拠g（1908），an　early，widely－used　textbook，T．A．Richard
focused　on　usage，with　chapters　on　abbreviations，numbers，hyphe口s，
relative　pronoms，titles．page　specifications　and　the　iike　aimed　at
he1ping　engineers　write　more　accurate1y，concise1y，and　Precise1y．In
contrast，Mathes　insists　th」at　TSW　is　not　grammar　or　vocabu1ary，bu」t
OrganiZatiOn．
　　　　TSW　cha1le㎎es　conceptm1ization　for　native　E㎎1is．h　speaking
practitioners．　Subject　matter，1inguistics，thought　process，each　a1one
or　in　some　combination，which　common1y　inc1udes　other　areas　of　study，
often　is　at　the　center　of　inquiry（Fig口re1）．
A1ユd」｛ences：
．Readability
Organizing　You」r　Ideas
Couecti1ユ9・Data
Titles　a止nd　Headings
Purp」ose
．A－bstracts　and．Executive　S辿m㎜a．ries
Rhetoric（D三scu§sion　Pattems）
　　　　Pe・s螂io口（虹馴・n・nt）
66％
　5
13
2ユ
　8
19
26
26
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　　　　Prob1eIn／Solution
　　　　Ca口se　and　Effect
　　　　Co皿pafison　or　Contrast
　　　　Ana1ysis（αass逓c鉦航on〕
　　　　Description（Partition）
　　　　PrOCeSS⑰r　InStruCtiOnS
　　　　正帆eSti9揃On
　　　　〕）efinitiOn
FOrma亡S
Editing　Paragraphs
EditingSentences
Spening
Gram皿ar
Clarity
Conc｛seness
Word　Choice
Location　of　Modifiers
Redu．ndancies
Style
To皿e
Conc1usio皿s
Pfoofreading
yiSuaIS
Mu1ti工1ati⑪口al　Context
Legal　ResponsibiIities
］≡：1ectroIlic　Communication　Tools
Wriぜ㎎for　Tech血ical　M註騨inesσ㎝mals）
Man1ユal
Contracts
38
　2
10
58
　5
　6
　8
19
4！
35
310
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ProPosa1s
Specifications
Resumes
Letters
Reports
Minutes
Cata1ogs
Sales　Brochures
Technical　and　Scientific　Books
Article　and　Paper（Research）
Numbers，Units　of　Measure，Symbo1s
Oral　Presentation 66
47
　Figure1　　Suggested　Items　to　be　Studied
（as　a　perce］〕tage　of　theユ05sources　exami皿ed）
　　　　How　do　nonnative　speakers　understand　the　fie1d？
es　are　recommended　for　them？（See　Appendlx　A）
What　apProach一
3Nom洲ve＿Speakers＿of－Emg1ish　Appm36h
3．1No皿n3岱vo　Spoakers　as巴G旭ner釦Popu1ation
　　　　The　recent　literature　inc1udes　at1east血ree　main　different　ap＿
proaches　in　setti㎎out　TSW　for　n㎝natiYe　speakers，
　　　　One　approach　can　broad1y　be　called　intercu1tura〕．How　does
culture　inf1uence　communication？　How　can－me皿bers　of　different
cu－tures　conununicate　－　for　purpose　of　science　and　technclogy　－
acrcss　cu1ture　effective1y？　Nancy　L　Hoft　（1995）　Poses　包　fundaInental
challenge　i皿this　regard，noting　that　individua1s　from　different　cultures
might　h註ve　different　commmication　expectations　in　simi1ar　or－
9ani毘ational　settings，
　　　　A　second　approach　f㏄uses㎝user　deficie口cies－What　are　the
3ユ！
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n1ain　problems　nomative　speakers　have　in　relati㎝to　E㎎1ish　TSW？
How　can　these　proble㎜s　be　categorized？M七Casady　and　L　Wasson
（1994，36－40）。as　an　exampl，e，surveyed　writing　done　by　twc－hundred
and　twenty＿one　intemationa1compa皿ies　in　the　United　States，　Their
major　findings　were犯fo1Iows：　the　most　frequently　cited　writin」9’
deficiency　amo」ng　the　internatiOnaI　cOmpanies　su・rveyed　wa§　一‘Ine－
chanics、荊　The　second　m．ost　cited　writing　deficie口cy　was“content．”The
third　most　frequent」writhg　deficiency　was　“sty1e㎝d　tone。軸The
fol工o’wi」ng　Presents　the　study’s　to悦1findin．9s．
Tota工Factor　Responses ％of　Comp註nies
185
ユ43
60
M26肋械c∫
　Spelling
Grammar’
Punctuation
Proofreading
Format
C㎝加〃
Sentence　structure
Organization
Co血Position／Wordiness
Paragraph　structul■e
Cre包tivity
∫躰α〃丁倣
　　Word　choice
　　Torie／Psycho1ogy
　　帖You射apProach
　　C1arity
　　Li1コ〔1ited　vocabulary’／stilted　phrases
47
43
33
18
ユ4
40
31
24・
22
　2
19
12
1」2
4
3
312
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　　megib1e・writing
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29（38）
　　　　Athirdapproach，closely」tiedtothesecondapproach，isediting
and　composing　skil1s　development．What　parti㎝lar　drafti㎎skins　do
nonnative　speakers　need　to　produce　effective　technica1documents　in
E㎎lish？In　E，H．Weiss’words：“there　are　hmdreds　of　sma11，precisely
identifiable　tactics　for　reducing　the　risk　of　misinterpretation　in　an
intemational　Eng1ish　transacti㎝”（1998，13）．Weiss’tactics　inc1ude　the
following：
??
??
??
??
??
??
??
??
??
10，
！1，
12，
13．
14，
15，
16、
171
ユ8、
　　Adopt　a　control1e」d　vocabulary．
　　Choose　words　with　one　or　few　meanings．
　　Choose　the　エnost　co皿mon　meaning　of　words　with　many
meaningS．
　　Avoid　verbs　having　two　or　more　words，
　　Use　the　simplest　ver1〕forms．
　　Use　indicative　mood　and　active　voice，
　　Define　a11specia1terms　in　a　g1ossary．
　　Choose　words　that　are　easy　to　pronounce．
　　Do　not　coin　words　that　are　not　needed．
　　Avoid　wordy　expressions　for　time，place，an」d　relationship．
　　Avoid　nominaliz盆tions，
　　Use　stan」dard　grammar，
　　Form双ords　in　standard　ways，
　　Be珊are　of　the　several　Englishes－
　　Avoid　il1ogica1or　arbitrary　idio皿s，
　　Avoid　figurative　1anguage，　especia工1y　sports　and　military
i㎜ageS，
　　Avoid　regionalis㎜s　and　slang．
　　Avoid　hunlor茗wit，sarc迅sn1，or　irony、
3！3
50
ユ9七
20．
2ユ、
22，
23．
24，
25．
早稲田商挙第394号
Construct　si血p1e　sentences，
Use　cptiona1words，
P」㎜伽atea99ressively．
USe　aCCeSSib1e工ayOlユt，
Use1ists　instead　of　para9閉phs．
Use　tab1es　instead　of　prose，
Be　poIite昔　（1998，11一ユ5）　　（Appendix　B）
3．2Ja脾mse　Pr㏄鮒㎝ers　md趾g脆h　T㏄㎞捌3nd嚇e皿舳6W揃ng
　　　　」How　does　the1iteratme　in－or　about－Japan　treat　EngIish
TSW？How　do　Japa鵬se　p閉c嚇oners　approach　the　field？To狐swer
these　questions　m［ore　tha口one－hundred　texi二books　used　to　teach　English
TSW　in　Japan　were飲ami鵬d．
　　　　The　approaches　used　to　TSW　in　other　mmaセive　Eng1ish　speaki㎎
comtries　are　a1so　f㎝nd　in　Japan．E㎎1ish　TS」W，in　Japan，is　treated
from　an　intercultura1point　of　Yiew，John　R．Kohl　et　aL（1993，62－73），as
an　illustration，have　noted亡hat“we　have　gained　a　reasonably　acc11rate
conception　of　the　key’factors　that　innuence　Tapanese　technical　coiIト
mu皿icatio血：the　am．biguiモy　of　the　Japanese1anguage，Japanese　attitudes
tow’ard　a」m．biguity，the　inf1血ence　of　ambiguity　on　Japanese　com．munica－
ticn，and　use　of　English　for　technica1communicahon”（63）．
　　　　The　user　deficiency　and　practica1drafting　ski11s　approaches　ha▽e
also　been　adopted　in　Japa血、　These　twi．n　interests　－　identifying
com．mon　text旭al　errors　and　prescriもing　Practical　remedies－infor加
the　“Practical　E血glish　Technical　Course加　（1987）conducted　by　the
English　Education　Foundation　of　Japan，which　is　suppgrted　by　the
nationa／depart］τ工ent　of　education．
1Part　I　Writing　Poi．nt　R．eview
　　　　－Unit！　Ba§ic　Five　Sente血ce　Structures
　　　　Unit2Predicative　parts
3ユ壬
A　Revlew　of　the　Literat1ユre
　　　　U皿it3I皿P・・t・・tS・・t・皿・・St…山・・（1）
　　　　U皿it4I岬o・tantSentenceSt・uctu・e（2）
　　　　Unit5SPeda旦Sente皿ce　Struct岨e
PartII　WritingTechnical　Semi皿ar
　　Sectio皿1Simple　and　Co工1cise
　　　　Unit6Use　simple　words　and　phrases
　　　　U」nit7A▽oid　needless　words
　　　　Unit8Use　simple　sentences
　　　　U」nit　g　Don．t　omit　necessary　words　and　phrases
　　　　U皿it10　Use　phrases　instead　of　c1auses
　　Section2　Cle乱r　an－d　Concrete
　　　　Unit11　Singu」1ar　and　p1ura1，artides，numerical　exPressions
　　　　U1lit12Use　concrete　words
　　　　’Unit！3　Co］lnect㎜od雌ers　effectively
　　　　Unit14Use　sim」ple　sentence§a皿d　comp1ex§ente皿ce§effectively
　　　　Unit！5　Use　transitiona1words’effectively
　　Segtio口3Active　a皿d　Poユite
　　　　Unitユ6　U」se　active　v⑪ice
　　　　U」口it17　Do　emph」asis三1n　the皿包i皿se砒ence
　　　　Unit18　1Make　use　of　cu1tivated　i皿ver§ion　and　shorte皿i皿9
　　　　Unit19You－attitude
　　　　Unit20α乳im　and　refusaユpolitely
Part　m　Writing　Trajning
　　　　’Unit21English　me皿os〔1）
　　　　U」nit22．Eng1ish　memos（2）
　　　　U」nit23　English　repor七s（1）
　　　　Unjt23　E聰glish　reports■（2）
　　　　Un」it25Formats◎f　E口glish　let㎏rs
　　　　U皿it26E㎎li曲1et士e・s（1）
　　　　’Unit27　’English　letters（2）
　　　　Unit28E㎎li§h1・tte・・（3）
　　　　’U」nit29　Te1e．9rap』ユエc＆nd　te1ex．瓜essages
　　　　U皿it30　AdYertise卿ent
5ユ
．興9凹e2C⑪蚊e皿底9｛肋竜垣餓工β拠ξ1む迄弛幽拠な理｛C鋤郷ε，
　　　　．E皿g1三sh　Educatjo皿F⑪岨口d星ti⑪螂o工Jap包n（1987）
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　　　　〕≡；esides　tl］e　abcマe　three　apProaches，other　apProaches　to　En．91ish
TSW　are　taken　in　Japan．For　some　practitioners．Eng1ish　TSW　is　an
act　of　translation言　with　the　origina1　Japanese　being　converted　into
Eng1i§h，　A．n　especia工1y　com血on」mderstanding　of　the　field　is　“1it＿
erar’y’・
　　　　I虹sur▽eyi㎎tbe　E㎎1ish　T’SW　literat岨e　in　Japan，134te曲ooks
were　check．ed。　」Tb．eir　main　foci椛ere　as　fol1o柳s：
肪眺1Instructional　Fo㎝s　and亘㎎lish　TSW
　　　　　　　　　Literature五口Japa皿
I血§tr口Ch，0nal　FOCuS
Reading　on　scientific　and　technica工tOpics：
。Readi血．g　and　translat三．on　of　Japanese　short
　　sentε血ces　into　English　u§ing　sc丘entific
　　and　technical　toPics：
Readi口g．9ra血正i1ar．and　tr童nslation　of　Japanese
　　short　sentences　into　E口glish　using　scientific
　　andtech五1ealtoPics：
A口dio－lin馳al　approach　to　technica1Eng1ish：
Nu．m」ber　of　Textbooks
132
7
9
2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊＊＊＊
　　　　Technical　and　scientific　writin．g，it　c舳be　argued，has　defied
defin．ition，　Th．ere　is　no　c1ear　consensus　in　the　field　abcut　areas　and．
methods　of　instruction－　Native　speakers　do　not　agree　on　these
matters．　Not　surprising1y，therefore．nonnative　speakers　as　weu　are
not　a1ユof　the　sanle　opinion．
　　　　How　can　Eng1ish　TSW　be　taughtモo　Japanese　leamers？　What
instructio日a1血ethods，血aterials．ai血s　work　with　this　gr01ユp？　In　this
artic1e，in　order　to　g醐p　the　tme　figure　of　Engiish　TSW　for　helping　us
teach　it　to　Japanese　learIlers　as　we11　as　teachers，the　de行、l1iitiol：i　of
－E㎎li§h　TSW　was　atte岬te・d，The　results　show　that　there　is　no　c1ear
3ユ6
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consensus　in　the　fieユd　about　areゑs　a，nd　醐ethods　of　instruction，　The
professors　a皿d　authoritie§in　the　United　States　and　i理the　United
Ki㎎do皿define　TSW　in　various　ways．
　　　　As　anything　fo11ows　the　same　route　when　it　has　co肌e　of　age，now
tりat　T」SW　is　a　discipline　in　its　own　right，and　definitions　abound，then
why　ask　tbe　question　again？　I皿deed，in　tbe1980s　with　the　rapid
development　of　science　and　technology，such　a　question　co皿p1ete1y
disapPeared．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L
　　　　The　waジ◎arra㎎e　ideas　in　teachi㎎E㎎1jsb　TSW　is　cuユtura1ly
specific－　Tberefore，the㎜ethodolo駆created　for　native　speakers　of
Eng1ish工nay　be　unsuitab1e　for　Japanese　learners　in　this　field　if　they　do
not　acquire　the　proper　teachi貝g　meth◎do1ogy　best　suited　for　nonnative
speakers◎f　En室1ish．
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Appe皿d虹A
　　　　So㎜e　Comme皿おabout此e　I卿Por働nce　of　Te曲皿ical　am，d　S6ie皿也岱G
Writing
　　　　TSW　plays　a　key　ro1e　in　the　su㏄ess　of　a11technica1professionals
and　m乳nagers，Conducted　by　the　National　Aerona1ユtics　and　Space
Ad卿inistration（NASA）in1989，the　survey　canvassed皿如agers　in
profit一卿aking　a皿d　no皿Profit　organizations　in　the　field　of　aeronautics，
As　Fi．gure　3　show§，ユ00％　◎f　the　profit　狐anagers　and　98％」of　t」〕e
nonprofitmanagersinthest・dyco・sidertech・icalco㎜皿micationa
“somewhat　i．平Portant’’or叫very　i’mportant’≡part　of　their　jobs．
　　　　No剛et　me1ist　the　v・ari㎝s　fie1ds　of　TSW．
Co町espondence：工n一、Hb口se　or　Extend
　　Memos　to　yo辿r　boss　and　to　yo1ユr　su’bordinates
　　Routineletterstocustomers，・end⑪rs，etc，
　　’‘Good」news，りetters切eusto狐er§
　　S刻es旦etter§to　pote皿dal　custo1皿ers
　　Electro皿ic，mail（e一肌a工1）皿essages　to　coworkers⑪r　custome工s◎ver　a
　　co皿1puter　network
ShorレR£ports：工皿」，House　or　Extern刻
　　Ana」ysis　of　a　probユem
　　’Rec0コ皿n旦ePdatiOn
　　l≡：quiP皿ie皿t　evaluati0耳
P・・g…s・eport⑪nPτ・ject・rrouti鵬per19dicr・port
・胎porto聰tberesu此sof1abgratory◎r胴dw⑪rk
・Descriptio凪of　the　res汕㎏of　a　cgl〕lpa皿y　t向p
L－ong，Repor1；s：工n，ho皿se　or　Exter口aユ
・Compie丞　probi§孤　a迎alysi§，reco卿迎endatj⑪n，or　eq凶pnl」e皿t　eYaレ
　　uatiO皿
Proj組rep⑪・tonfieldor1ab⑪・at岬work
　　Feasibi工itystudy
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　32ユ
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Other」D・ocuments
　　P岬osa1tobossforn帥productl1ne
・proposal　to　boss　for　chalコLge　in　proced1ユres
‘ProPosalto仁口Sto血．ertosel1aprod・ct，s帥ice言むridea
・pr叩o・・lt“㎜di㎎瑠e・・yfor・叩Port．f・・searchpr・ject
　　Ab§tract　or　summary　of　tech，nicai盆rticle
右．T’ecbnicai　article　Or　present盆tiOn
・Operation　m．乱nual　or　other　manna一
Fi帥re3Examp1色s　of　technieal　wTiti血g
T’沁Io2
How　Important
Importance　of　Teoh皿ical　Communications
　　　　ProfitManagers　N’onprofitM．anagers
　　　　　No．　　　　　　％　　　　　　No．　　　　　　％
Very
Somewhat
Not　at　al1
Total
86　　　　92，5
7　　　　　7，5
0　　　　　0．0
93　　　　100．0
43　　　　84．3
7　　　　13．7
1　　　　　」2．0
51　　　　100－0
A叩enaix　B
　　　　Weiss；A　Sho前C征軸ue
　　　　Weis§’tactics　can　be　improved　up㎝．Let　me　say　a　word　about
each　iten1．on．h．is　list．
　　　　Inユ。he皿entions　that　we　shou1d　use　Basic　English，W’e　shou1d
not　use　Basic　Eng－ish－because　Basic　English　is　control1ed　English，
Thereforei　if　Basic　English　is　used　in　any　documents，we　must　judge
what　it　means－So血e　persons　take　it　in　one　way，others　in　an　entireIy
different　way－　The　person　w’ho　reads．therefore，misunderstand　by　the
W0」rdS．
　　　　h2ゴI　agree　with　his　ide盆bec汕se　he　suggests　that　we　should
avoid　using“加ake，”“take，”錺have，抽血get、”ete．These　short　verbs　are
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called　岨weak　verbs’’because　they　lhave　m1二11ti＿meaning　乳nd　they　are
a皿biguous，
　　　　In3，he皿enti◎ns　that“m狐y　of　the　wor－d’s　dictionaries　still　honor
the　custo皿ユof　list虹9　the　o1dest　皿1ea皿ings　or　a　word　first．　The　first
three　or　four　word　definiticns　in　a　listing　may　be　rare　or　ar－
chaic”（12）、This　is　not　true，When　we　check　these　dicti㎝aries，the
most　frequ」ent　uses　of　the　meaning　are　listed　in　the　first　p－ace　and　th」e
rare　or　archaic工neanings　are　placed　in　the1ast　part．
　　　　I．n4，he　suggests　that　we　sh」ou1d　replace　two－word　verbs　such　as
肋后㎝orむα仰㎝withαα伽惚。or6㎝吉伽惚、　This　ideas　of　his　is
opPosite　to　his　exp1anation　in　！，　I　opPose　to　his　explanation　in　1；
therefore　I　complete1y　agree　with　his　in　this　exp1anation，　He　ccnti．nues
to　e．xP1ain　that　we　shou1d　avoidク叱まωク伽去んor刎α亮θαノbo1φ・use　fo如γα地
orθ刎肋榊α88，These　mu1tiword　Yerbs　shou1d　be　used　in　co卿ersatio正i一、
nOt　in・Written　C0・瓜mu」niCatiOn．
　　　　In5，he　suggests　tbat　we　shou工d　avoid　the　emphatic　and　progres－
sive　El〕91ish　tenses－　Instead　of　Doツo〃みα①召，use．亙αψ3ツoμ，　工nstead　of
ω召　切〃　α〃づ抄ξ〃9　use　ψ望　切〃　α〃加2．　lHe　does　not　exP工ain　the　reaso．n；
tberefore　I　do　not　understand附hy　he．m－entions　this　idea，because　this
h」as　no　connection　with　teclhnical　writing　or　com．m」un－icatio，n，
　　　　II16，he　suggests　that　we　shou1d　use　active　before　pass三ve；avoid〃
肋S　δ召召榊　d2柘舳｛惚6　まんαまand　eSPeCially　8κo〃〃　砧　ら2　dθ柘榊｛惚d　♂んα庄
’This　explanation　of　his　a1so　I　do　not　understand　because　act三ve　voice
orpassiveyoiceisautcm」aticallydecidedaccordi㎎tothesituation，
　　　　In　7，he　su99ests　tbat　w」e　sbou工d　define　a1l　special　terユ皿s　in　a
g1ossary，　I　agree　with　this　idea　of　his，but　he　does　not　】コ〔ユention　ho双
we　define　tbe　word，　He　should　Inention　the　Aristoteli狐，or　academic
defi聰itioエi（or　t遣ch口ica五defi犯ition）；tbat　i§　“Ter．卿」；　G．enus　・十　．Dif＿
ferentiation，”
　　　　．As　for　8，his　advice　is　ger．皿ane　when　prcducts，syste皿s，or
companiesarena皿」e吐Th」ereforethisis1itt1econcemedwithwr池㎎
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technica／」articles．
　　　　In9，he§uggests　that　we　should　not　coin　or　in．vent　a　word，This
can　be　app1ied　not　to　use　any　Englisb　word　coined　in　Japan．
　　　　In．10，he　su．g’9e§ts　that　we　shou1d　avoid　using　long－winded　expres－
sionsoパti鵬，”“p1ace，’H‘distance，”oピsequence．巾Howeverheshou1d
not　liInit　only　four　areas，because　other　classes　are　inc1uded　such　as
曲red　in　co1or。’’“in　the　field　of　electronics，加etc．
　　　　From．1ユ　to　18，his　adマices　are　appIied　to　an　other　fields　of
wri㌻ing，not　apPlied－on1y　in　TS、帆
　　　　In！9，he　suggests　we　shou1d“constmct　sim」p1e　sente」nces．’j　A
report　or　Ietter　written　in　comp1ex　and　comp1ex－compound　sentences　is
far　difficuユt　to　understand　than．simp1e　and　compound　sentences．
Therefore　this　ad▽ice　of　his　is　welco㎜ed　by　Lユreaders．
　　　　In　20，he　advises　us　that　we　should　use“optional　that，岬9iYing　an
exa血p1e　as“」We　predict　that　the　cost　wi11not　cha㎎e，”However　if　this
kind　of　that　can　be　omitted　to　understand　an　Eng1ish　sentence，we　had
better　avoid　it　in　view　of　economy　of　word．
　　　　In21，he　s1ユggests　that　English　for　intemationa1audiences　shou1d
be　over－punctuated．This　advice　of　his，howe▽er，is　not　only　for　TSW．
　　　　In　22，亡he　proper　layout　and　typefaces　are　suggested．　Tl〕is
advice，however，differs　according　to　the　type　of　written　docu．ments．
　　　　I」n23and24，一／ists　instead　of　paragraphs”　and“tab1es　instead　of
prose一’are　taken　as　a　matter　of　course，notto　be1㎞ited　to　only　TSW
　　　　In25，he　men．tions　tポ‘be　po1ite，1’This　ad▽ice　is　important，not　to
be　l㎞ited　only　in　TSW岩
　　　　His25advices　on　intematio口aI　EngIish　documents　are　conclu．ded
that　he　neg1ecteせthe柳eakest　area；that　is　to　say，“rhetoricj’
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